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   A case of testicular tumor with uncommon clinical course is presented. 
   Although the patient underwent abdominal trauma and was diagnosed as having retro-
peritoneal hematoma, a retroperitoneal bulky tumor was revealed at surgery. 
   After that left orchiectomy was performed because the testicular swelling gradually 
developed. 
   The retroperitoneal tumor was confirmed to be a secondary lesion metastasized from 
left testicular carcinoma. 








































腫瘤 は表 面 平 滑 で 弾 性硬,境 界は 比 較 的 明 瞭 で あ り,
圧 痛 を認 め る.腹 部 全体 に 軽 い筋 性 防 禦 がみ られ る,
一般 検 査成 績(転 科 時):






(±),尿沈 渣,白 血 球(多 数)塩 類(多 数)の ほ か は
正 常.心 電 図,正 常.胸 部X線,正 常,
経 過;Fig.2は 外科 入院 中 のIVP像 で あ り,左
腎は 不 明瞭 で,造 影 剤 の排 泄 を 認 め ず,左 側 を 大 き く
h・m・genousな実質性陰影がおおっている.Fig.3










転科後9日 目にて腹痛,イ レウス状態が増強 したた
め,血 腫除去の目的で1981年2月27日手術を施行し





賦 ÷、∫ 口凋 ●ト
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